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The object of this study is the FAW's staff residential area and the houses for workers in FAW. Given the time context, 
it is significant that the Soviet Union influenced the construction of the staff residential area. However, the Chinese 
architects at that time did not blindly imitate the Soviet Union, but with their own knowledge and wisdom, in accordance 
with national policies and guidelines, in order to adapt the building to the reality of China, they made many attempts. 
Based on the analysis of the spatial structure, the flat type and the structure of the residential area, this paper analyzes 
the design methods. At the same time, it analyzes the influencing factors of the residential conditions, and the 
configuration of public buildings. Finally, this study has great practical significance for the relationship between the 
trend of the construction industry and the policy adjustment in the 1950s. 
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る。1955 年 12 月までに社宅は 94 棟竣工し、延床面積が





























































































図 2 社宅街配置図 
図 3 公共建築の配置図 





























































図 5 小屋根標準住宅平面図 
図 7 大屋根住宅立面図 
図 6 小屋根住宅の標準ユニット 




















































図 8 耐重システム案の比較 
図 9 大屋根標準住宅 1階平面図 
図 12 独身寮平面 
図 11 独身寮の立面図 












































































表した住宅地の研究を通して 1952 年 7 月から 1954 年 2
月まで一年半の間に中国建築業界に起こした変化を見せ










図 14 改造事例 






原則を公表した。[9]つまり、1952 年 12 月に完成した小
屋根住宅の設計は適用性を第一原則として進めた。 
 一方、1954 年 2 月、華東工業建築設計院により実施さ
れた大屋根住宅の設計は、一連の変化が明らかに起きた。
まず一番直観的なのは、建築の見た目の変化である。中国
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